





On the Treatment of Rayons with Synthetic Resins by Means 
of an Improved Method (XVI) 
The SpeciaI Core-Resin Treatment Prior to the Dyeing with Some 
Functional Finish， Which May be Followed by Mechanical One (1) 
-Peeling off the Cured Outer and Skin layer Resins and the 
Effect of the Retained Resins perhaps on the core Regions-
Narao SAITO， Saburo MA TSUKA W A， Akira HATTORI， ]oji KIT AT ANI 
In the foregoing paper of these series (X 1); the reverse order of resin treatments prior 
to the dyeing in the “Presiton Process" against the conventional one of pre-dyeing prior to 
resin-treatments was discussed. And it was found that the reactive dyeing thus obtained was 
made up for the substituted or lost resins， so that it seemed to be unacceptable 80 far as 
the resin and dyeing efficiencies are concerned. However， itwas suggested that the method 
could be quite valid from the point of view of the “Presiton Process..， which emphasizes on 
the core-resin instead of outer or skin layer resins. The next step of investigation， then， 
for the fulfillment of the “Presiton Process" is to launch for the study of peeling off those 
impervious and detrimental outer or skin layer resins without detracting much from the core 












実 験 の 部
実験 1:予備試験，実験:n:: Presiton 
試料 T社 7dプライトの捲縮スブ tow
樹 指尿素: ホノレマリ Y'=1:2，P. V. A.を尿素の 2%，メラミ yを尿素の5%とし，触媒
として， D.A.P. を樹脂分の 3~ぢ用いた。調整並びに使用法は著者の Rayon の樹脂加工lζ関する
研究第9報に準じて行ったD
使用濃度は 10，15， 20箔の3種とした口
特教授 H 助子 H 普卒論学生
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加工条件(実験 1'C於いては〉試料を 1300Cにて 3分間“Pre-heat" し時を移さず浸漬し10
分間放置後，遠心脱水機を用いて脱水，絞り率は 70%としたロ次に 80日Cにて20分中間乾燥を行
い，更に 1400Cにて 3分間 Cureを行った。
染料使用染料としては， Sirius Green BB， Dialuminous Black K，及 ProcionRubine BS， 
Procion BrilL Red 2 BS， Procion Red GS， Procion Brill. Blue RS (以上 Coldtype). Procion 
BlacJ<: HGS， Procion Bri1l. Orange HGRS， Procion Black HGS (以上 Hottype)を用いた。
染色直接染料:で硝 40gjl，浴比 1:50
Procion染料: で硝 (Coldtype) 20 gjl， (Hot type) 80 gjl. 
温度 Coldtype 250C， Hot type: 550C x 30分， 850Cx45分，炭酸ソーダは (a)(b)の如くした
I 5 gjl (染料濃度 1%のとき)
(a) Coldtype 用~ 10 gj 1 (11 1 2， 3筋のとき〉
¥ 20 gj 1 (11 1 4， 5箔のとき〉
(b) Hot typeのときは凡て 20gjl 
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は多少異っている点混同をさけられたい〕凸また第4図は従来通りの開綿スブ状での圧縮弾性率の
うち，荷重を 231g/cm2に一定した場合 10，15， 20 %樹脂濃度から先樹脂後染色を行ったもの
の圧縮回復率を示したものである。









1. マルセノレ石鹸 第3表はマルセル石鹸を用いた場合の 3つの処理条件を示すo第4表は試
料の各種処理段階に於ける記号とそれ等の結節強伸度 第 3表
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D I E 
アミポール濃度%(0. w川 0.5 I 0.5 
temp ( OC ) 80 90 
time (min) 1 3 















マJレセノレ濃度男 (o.w.f)i 1 I 0.5 I 0.3 
temp ( oC ) : 70 I 60 I 5.0 
time (min); 15 10 I 5 
bath ratio 1:5o I 1:50 I 1:50 
第 4 表
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SRをB 11 11 
SRをC / 11 
縮回復率を SR!こ近づけようとするのが目的であるo
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|1 I J 
アミポール濃度%(o.w.f)1 0.5 I 0.3 
サンモールOP濃度労 (o.w.f)10.3 I 0.2 
temp ( OC) 70 I 55 
time (min) I 5 I 3 










マノレセル石鹸濃度労 ~0.5 0.3 0.2 
サンレックス濃度% 0.5 0.3 0.2 
サンモーJレ非40濃度% 0.5 0.2 0.1 
temp (OC) 80 60 60 
tlme (min) 60 30 15 





S。 0.98 7.5 未加工
SR 0.30 2.6 樹脂加工のみ
SF 0.49 5.4 SRをF条件で処理
Sa 0.48 4.8 SRをG / H 





















SI 0.38 I 4.5 I ~R~ ~条件で処理 モール ーも重 JL
SJ I 0.37 I 4.4 I SRをJ| | ! .X"<E..J " O. P. (ポ 一一第 8図
リエチレシオキサイド・アノレキノレ・ブェノー ノレ・エー テノレ R~ J-o (CH2oCH20)nH)を併用し
たもののデーターを示す。第9表はアミポーノレ及サンモーノレ O.P.を用いた 2種類の処理条件，第
10表はそれ等処理段階に於ける記号とそれ等の結節強伸度を示しているo 又第8図は SR!ζ第9表
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費澗恒
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